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ﻣﺠﻠﺔ اﺗﺤﺎد اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻶداب

ﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﻄﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟ ﺸﺘﺎء واﻟ 
ﺗﺠّﻠﻴﺎت اﳌﻜﺎن ﻓﻲ "ﺧَﻄْﺮة اﻟ ﱠ
أﺟﻤﻞ اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

*

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل2020/10/14 :

ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم2020/06/01 :
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ﻣﻠﺨّﺺ
ﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ،
ﺸﺘﺎء واﻟ 
ﻄﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟ 
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﻳﺘﻨﺎول اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ رﺣﻠﺔ " َ
وﻳﺤﺎول أن ﻳﺒﺮز ﺗﺠ ّﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ ،و ُﺗﺒﻴﻦ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻜﺮة اﻻﻧﺘﻤﺎء
إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴ ﻲ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ دور اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﻴﻞ ﻟﺴﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ إﻟﻰ أدب اﻟ ﺮﺣﻠﺔ.
و ﻳﺒﺮز اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺪى اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﻜﺎﻧ ﻲ ﻟﺸﺨﺼ ﻴﺔ ﻟﺴﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج دﻻﻻت اﻟﻤﻜﺎن
وﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ؛ إذ ﺷﻐﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻪ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أدﺑﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺤﺘﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋ ًﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘِﺼﺺ واﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻬ ﻢ ﻓﻲ ﻧﻘ ﻞ ﺻﻮ ٍر ﺗﺎرﻳﺨ ﻴ ٍﺔ ﻟﻠﻘ ﺮاء.
ﺴﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ا ّﻟﺘﻲ
وﻳﺼﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻜﺎن ،وﻣﺮاﺣﻞ اﻟ ﺮﺣﻠﺔ ا ّﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ،واﻟﻌﺎدات اﻟ 
وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ ،وﻳﻬﺘ ّﻢ ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﺪﻳﺪة ،وﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟ ّﺘﺎرﻳﺦ ﺑﺼﻮر ٍة
ت ﺣﻘﻴﻘ ﻴ ٍﺔ ،وﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻣﺎ د ًة أدﺑ ﻴ ًﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷ ولُ ،ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻗﻌ ﻴﺔ؛ إذ ﻳﺴﺮ د ﻗﺼﺼﺎ ﺣﻮل ﺷﺨﺼ ﻴﺎ ٍ
ي ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺤﺎول اﻟﺒﺤﺚ إﺑﺮاز ﺗﺠ ّﻠﻴﺎﺗﻪ.
ﺺ اﻟ ّﻨﺜﺮ 
اﻟﻤﻜﺎن ،ﺛ ﻢ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟ ّﻨ 
ﺼﻴﻒ ،ﻟﺴﺎن اﻟ ﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ.
ﺸﺘﺎء واﻟ 
ﻄﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣ ﻴﺔ :ﺗﺠ ّﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﺧﻄﺮة اﻟ ّ

ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻛﻠّﻬﺎ ،ﻣﻌﻴﺸﺔ وﻛﺘﺎﺑﺔ ،واﻗﻌﺎ وﺣﻠﻤﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻨّﺜﺮ
ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ ،أو ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺣﻴﺰا ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﺸﺨﻮص ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧّﻤﺎ ﺗﻨﺒﻊ ﺗﻠﻚ
اﻷﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻮل اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺤﺪود اﻟﻤﺆﻃﱠﺮ إﻟﻰ ﻓﻀﺎء واﺳﻊ ﻣﻤﺘﺪ ،ﻳﺤﺘﻮي ﻛﻞّ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨﻲ؛ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن ﻳﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮك داﺧﻠﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻟﺘﺼﻨﻊ
اﻟﺤﺪث.

*

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨّﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛّﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨّﻲ ،ﻓﻼ ﻳﻨﺤﺼﺮ
ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻟﻠّﻮﺣﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ؛ إذ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن  -ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن  -اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺤﺎوي ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻠّﻮﺣﺔ ،ﻓﻴﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﻨّﺜﺮ ﺣﻴﺰا وﻧﻄﺎﻗًﺎ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺸﺨﻮص ،وﻳﺤﻤﻞ رؤﻳﺔ اﻟﺒﻄﻞ ،وﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻪ اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ،
ﺑﻞ وﻳﻜﻮن أﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻫﻮ اﻟﺒﻄﻞَ ﻋﻴﻨَﻪ.
ﻫﺪف اﻟﺒﺤﺚ وأﻫﻤﻴﺘﻪ
ﺗﻬﺪف اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺠﻼء ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
)ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ( ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻨّﺺ ،وﻋﻨﺼﺮا ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨّﺺ اﻟﻨّﺜﺮي ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺎدﻳﺎ
وﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ،وﻣﺪى رؤﻳﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﺻﻒ اﻟﻤﻜﺎن ،وﻛﻴﻔﻴﺔ إﺑﺮاز ﻣﺸﺎﻋﺮه وأﺣﺎﺳﻴﺴﻪ
ﺗُﺠﺎه ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن وﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ ،ﻓﻜﺎن اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ وﺳﻴﻠﺘﻪ ﻟﻠﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻻرﺗﺒﺎط .وﺑﻴﺎن أﺑﻌﺎد
اﻟﻤﻜﺎن وأﻧﻮاﻋﻪ ،واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﻟﻔﻨّﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻨّﺜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،وإﺑﺮاز دﻻﻻﺗﻬﺎ
اﻟﻔﻨّﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﺻﻮرﻫﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻔﻀﺎء واﻟﺤﻴﺰ،
وﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻴﺎه
وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،واﻟﺮﻳﺎض واﻟﻤﺮاﻋﻲ ،واﻟﻄّﺮﻳﻖ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ وﻣﺼﺎﻋﺒﻬﺎ.
ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪراﺳﺔُ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻠﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻨّﺺ اﻟﺮﺣﻠﻲ وﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ
اﻋﺘﻤﺪت اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘّﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ رﺻﺪ اﻟﺸﻮاﻫﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ؛ ﻻﺳﺘﺠﻼء دور اﻟﻤﻜﺎن
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻨّﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘّﺸﻜﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ووﺿﻊ اﻟﺘّﺼﻮر اﻟّﺬي ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻞ.
ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ
ﺗﺒﺤﺚ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻓﻲ ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﻤﻜﺎن
ﻋﻨﺼﺮا رﺋﻴﺴﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨّﺺ اﻟﺮﺣﻠﻲ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ ﻧﺜﺮ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﻮاﻗﻌﻪ
وﻣﺤﻴﻄﻪ ،دون اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﺎدي ﺑﻴﻦ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻤﻜﺎن ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﻤﺘﺪ؛
ﻟﻴﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻪ ،وﻣﺎ اﻟﺘﺼﻖ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات وﺗﺪاﻋﻴﺎت ،ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ
اﻟﻤﻜﺎن ﺷﻴﺌًﺎ ﻓﻨﺎ ،واﺳﺘﺸﻔﺎف اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨّﺺ ،واﻻﻧﺘﺒﺎه
إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎن ،اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر؛ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻗﻮة ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن؛ ﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒﺼﺮي ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراﻛﻪ؛ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﺠﻠّﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ أﺑﻌﺎدﻫﺎ
اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ ،واﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،واﻟﻔﻨّﻴﺔ.
ﺳﻌﻰ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺼﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻓﻲ
ﻋﻨﺼﺮﻫﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎً ،ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﻏَﺮﻧ ﺎﻃَﺔ واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ
ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻨّﻲ واﺿﺢ ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺒﻌﺎ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ،واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
واﻟﻤﺸﺎﻫﺪات ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ ،واﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ ﺑﺄﺑﺮز أوﺟﻪ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن واﻹﻧﺴﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،
وإﻳﺮاد ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ ،ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻓﻴﻬﺎ أﻫﻢ ﺻﻮر اﻟﻤﻜﺎن.
وﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ ﺗﺠﻠّﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ "ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ"
وﻓﻖ ﺷﻬﺮﺗﻬﺎ اﻷدﺑﻴﺔ ،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻴﻪ ﺗُﻔﻀﻲ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن ﺗﺠﻠّﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻟﻴﺲ
اﻟﻬﺪف ﻫﻮ دراﺳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن.
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
أﺟﺮت ﻋﺎﺋﺸﺔ اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ ) (2015دراﺳﺔ ﻫﺪﻓﺖ إﻟﻰ دراﺳﺔ رﺣﻠﺔ )ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄّﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ
اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ( ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،دراﺳﺔ ﻧﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﻨّﺺ) :اﻟﺴﺒﻚ،
اﻟﺤﺒﻚ ،اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ ،اﻟﺘّﻨﺎص ،اﻟﻤﻘﺎﻣﻴﺔ ،اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ(.
وﺗﻨﺎوﻟﺖ دراﺳﺔ اﻟﻬﺮوط ) (2013اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻨّﺜﺮﻳﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ،
وﻗﺎﻣﺖ أﺑﻮ رﻛﺐ ) (2010ﺑﺪراﺳﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺎت اﻟ ﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ
واﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﻛﺸﻔﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ واﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺘﻀﺎدة واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ ووﺻﻔﻬﺎ.
وﺗﻨﺎول ﺟﺒﺮان ﻣﺴﻌﻮد ) (2004ﻓﻲ دراﺳﺘﻪ ﻓﻨﻮن اﻟﻨّﺜﺮ اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ آﺛﺎر ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ
اﻟﺨﻄﻴﺐ )اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ( ﻓﻲ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ.
وﻗﺪ أﻓﺎد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ،واﻹﻓﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ،
ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟّﺘﻲ أوﺻﺖ ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن
وﺗﺠﻠّﻴﺎﺗﻪ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص أدﺑﻴﺔ أﺧﺮى.
وﺗﻤﻴﺰت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪراﺳﺔ "رﺣﻠﺔ ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ،ﻣﻠﻘﻴﺔ
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ دور ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ؛ إذ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻤﻜﺎن ذﻟﻚ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻮاﺳﻊ
اﻟﻤﺤﻴﻂ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ،وﻣﺎ اﻟﺘﺼﻖ ﻓﻲ ذاﻛﺮﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات وﺗﺪاﻋﻴﺎت ،ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﺷﻴﺌًﺎ
ﻓﻨّﻴﺎ ،واﺳﺘﺸﻔﺎف اﻟﺪﻻﻻت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﺮﻣﻮز اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻨّﺺ ،واﻻﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻜﺎن ،اﻟﻤﺘﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺼﻮر؛ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﻗﻮة ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻨّﺼﻮص اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن.
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

ﺗﺠﻠّﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ "ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ"
اﻟﺠﻨﺲ اﻷدﺑﻲ
ﻳﺘﺸﻜّﻞ ﻧﺺ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﻋﺪ ة ،ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﻧﺴﻖ ﻟﻐﻮي ،ﻳﻬﺪف اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻴﻪ ،إﻟّﺎ أن ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻨّﺺ ﻗﺪ ﺗﺘﻨﺎزﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ،ﻛﺎﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺘّﺎرﻳﺦ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ،وﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم ﺗﻜﻮن
اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ،ﺑﻴﺪ أن ﻏﻠﺒﺔ ﻫﺪف اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﻦ اﻟﻨّﺺ ﻫﻮ
اﻟﻤﻨﺎرة اﻟّﺘﻲ ﺗﻬﺪي ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﺎدة اﻟﻄّﺮﻳﻖ ،وﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ ﻟﺪﻳﻪ ،وﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻨّﺺ أو اﻟﺨﻄﺎب ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻔﺮع ﻫﺬا اﻟﻨّﺺ اﻟﻤﺮﻛﱠﺐ
إﻟﻰ ﻧﺼﻮص ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﻠﺔ وﻣﻨﻘﺴﻤﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮاﺗﺒﻴﺔ وﻃﺒﻘﻴﺔ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻛﻞّ ﻧﺺ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ
ﻧﺼﻮص ،وﻳﺘﻔﺮع ﻛﻞّ ﻧﺺ ﺑﺪوره إﻟﻰ ﻧﺼﻮص أﺧﺮى ،وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﻮل اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ
اﻟﺜّﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ ،واﻻﻧﻐﻼق ،واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻘّﻲ اﻟﺘّﺄﺛﻴﺮات اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ دون اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ
واﻟﻌﻄﺎء واﻟﺘّﺒﺎدل اﻟﺜّﻘﺎﻓﻲ.(1)
ﻫﺬا اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم ،ﻗﺪ ﻳﺠﻌﻞ ﻧﺺ" ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" أو
ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻨﻪ رﺣﻠﺔ ،أو ﺳﻴﺮة ذاﺗﻴﺔ ،أو ﻏﻴﺮﻳﺔ ،أو رﺳﺎﻟﺔ ،أو ﻣﻘﺎﻣﺔ؛ وأﺳﻠﻮب ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﺪ ﻳﺨﻠﻘﺎن ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘّﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا
اﻟﺘّﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻤﻘﺎﻣﺔ واﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻫﺬا اﻟﺘّﺪاﺧﻞ ﻟﺰم أذﻫﺎن اﻷدﺑﺎء اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ؛ ﻟﺬا
ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺨﻠﻂ ﻓﻲ إﻃﻼق اﻟﺘّﺴﻤﻴﺎت ،وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟّﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ
واﻟﻤﻘﺎﻣﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ) .(2وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻬﺎ إﻻ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻓﻀﺎء
اﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ آﻧﺬاك ،وﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺜّﻘﺎﻓﺎت اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ واﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،ﻓﺈن ﻧﺼﺎ ﻣﺎ
ﻗﺪ ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ دون أﺧﺮى ،ﻓﻜﻞّ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟّﺘﻲ ﺣﺪدﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﻟﻔًﺎ ﻣﺘﻤﺎزﺟﺔ؛ إذ ﻗﺪ ﻧﻌﺎﻳﻨﻬﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ واﺣﺪة؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻷﺧﺮى ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻂ اﻻﺗّﺼﺎل .وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ،ﺗﻬﻴﻤﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ،
وﺗﻐﻠﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨّ ﺼﻮص اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،وﻻ ﺗﻐﻴﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ
ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ.
وﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻟﺪى ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﻄﻮر
اﻟﺸﻜﻞ اﻹﻧﺸﺎﺋﻲ ﻟﺪﻳﻪ ،ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﻛﻠّﻴﺎ ﺑﺰوال ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،واﻧﺒﻌﺎث ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺧﺮى ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻧﺰﻻق ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻨّﻈﻢ.
إن اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟّﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،
أو ﺑﺎﻷﺣﺮى اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻨﻮع إﻧﺸﺎﺋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ،رﺑﻤﺎ ﺗﻐﺪو  -ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ -
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول ،وﺧﻼﻓًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟّﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﻬﻴﻤﻨﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد ﻟﻬﺎ ﺳﻮى
أﻫﻤﻴﺔ ﺻﻐﺮى؛ ﻓﺘﻐﺪو اﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ).(3
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻣﻌﻴﺎرا ﺷﻜﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻷﺟﻨﺎس اﻷدﺑﻴﺔ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ،
وﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺘّﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ ،وﺗُﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻔﺮﻳﺪ اﻟﻨّﺼﻮص وﺗﻤﻴﻴﺰﻫﺎ
ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ،وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻷﺳﺎس ﻣﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻷﺧﺮى ،ﻣﻦ ﻟﻐﺔ وزﻣﺎن وﺧﻴﺎل وﺻﻮرة ﺷﻌﺮﻳﺔ وﺑﻨﻴﺔ ﻗﺼﺼﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟّﺘﻲ ﺗﻠﻌﺐ
ﻣﺘﺂزرة دوراً ﺗﻜﺎﻣﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻒ اﻟﻨّﺺ اﻟﺸﻌﺮي" ،ﻓﺎﻟﻤﺮء ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻔﻀﺎء ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻔﻀﺎء،
اﺧﺘﺮاق ﻣﺘﺒﺎدل ،ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻳﺪﺧِﻠُﻪ اﻟﻤﺮء ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺮورة ﺗﺠﺮﺑﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﺟﻮد ،وﻋﺒﺮ اﻃّﺮاد ﺗﺸﻜّﻞ ﺗﺼﻮراﺗﻪ
وﺧﺒﺮاﺗﻪ ،وﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ").(4
إن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﺬّاﺗﻴﺔ ،وإﺣﺴﺎﺳﻪ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،دﻓﻌﺎ ﺑﻪ إﻟﻰ ﺑ ّ
ﺚ
ﺷﻲء ﻣﻦ ﺻﺪاﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺒﺮ ﻧﺼﻪ اﻷدﺑﻲ؛ ﻣﻤﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻧَﻔَﺴﻪ اﻟﻔﻨّﻲ ،وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ،
وﻋﻤﻘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ .ﻓﻘﺪرﺗُﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟّﺬي ﻧﻄﺎﻟﻊ ﺑﻪ أﻟﺒﻮﻣﺎ ﻳﺤﺘﻮي ﺻﻮر أﻋﺸﺎش،
وﻗﺪرﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺪﻫﺸﺔ اﻟﺴﺎذﺟﺔ اﻟّﺘﻲ ﻛﻨّﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺶ ،(5)"ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻮل
ﻫﺬا "اﻟﺨﻴﺎل إﻟﻰ ﺷﻌﺮ ﻓﻬﻮ ﻳﻠﻐﻲ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻟﻴﺤﻞّ ﻣﺤﻠّﻬﺎ اﻟﺘّﺴﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺾ")(6؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﻨّﺺ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وواﻗﻊ اﻟﺤﺪث اﻟﺮﺣﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،وﺑﺚّ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ذاﺗﻴﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ
وﻣﺘﻔﺎﻋﻠﺔ؛ ﻓﺄﻣﺎط اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻠّﺜﺎم ﻋﻦ وﺟﻪ اﻟﻨّﺺ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ،وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻤﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮح ذات اﺑﻦ
اﻟﺨﻄﻴﺐ وﺗﻌﺎﻟﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ؛ ﻓﺠﺎء اﻟﻨّﺺ ﺑﺎﻧﺴﻴﺎب ،ﻣﺰج ﻓﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺴﻴﺮي اﻟﺬّاﺗﻲ واﻟﺮﺣﻠﻲ
اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ،اﺳﺘﻬﻠﱠﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻌﻨﻮان "ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻮان
ﺻﻮرة ﺻﺎدﻗﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮل؛ ﻓﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ اﻧﺘﻘﺎء دﻗﻴﻖ ﻣﻘﺼﻮد ،ﻛﻞّ ﻟﻔﻆ ﻳﺪلّ
دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮى اﻟﻜﺘﺎب وﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن وﻳﻮﺣﻲ ﺑﻪ ،واﻟﻤﻜﺎن
ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﺣِﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن) ،(7وﻫﻮ ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎن أوﻟﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻣﺎن؛ ﻷن وﺟﻮد اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﻜﺎن أوﺿﺢ ﻣﻦ وﺟﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﺎن وأرﺳﺦ).(8
وﻳﻘﺘﺮن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮﻛﱠﺐ ﺑﻈﺎﻫﺮة اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺨﻠّﻠﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ
إﻟﻰ دﻣﺞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ ،داﺧﻞ إﻃﺎر ﺳﺮدي ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ذي وﺣﺪة ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻋﻀﻮﻳﺔ .وﻳﻌﻨﻲ
ﻫﺬا أﻧّﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ إﻳﺠﺎد ﺗﻌﺪدﻳﺔ ﺳﺮدﻳﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺮ ﺣﻠﺔ ،وﻗﺪ دﻣﺞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻷﺟﻨﺎس واﻷﻧﻮاع واﻷﻧﻤﺎط اﻷدﺑﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻷدﺑﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ واﻟﺘّﺄرﻳﺦ واﻟﺴﻴﺮة واﻟﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﺎ،
ﻓﺼﻬﺮﻫﺎ داﺧﻞ ﺑﻮﺗﻘﺔ ﻓﻨّﻴﺔ وﺟﻤﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﺮد ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻌﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮا
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻷﺧﺮى؛ ﻓﻬﻮ ﻫﻨﺎ ﻳﻨﻄﻠﻖ إﻟﻰ اﻟﻘﺺ ،وﻳﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﺼﻮﻳﺮ ،ﻓﻀﻼً
ﻋﻦ اﻹﺧﺒﺎر ،ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻘﺺ ،وﺗﺼﻮر ،وﺗﺨﺒﺮ ،ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨّﺺ اﻟﺮﺣﻠﻲ.
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

وﻫﻜﺬا ،ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ذات ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺘّﺤﺪ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟّﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎع اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ أن ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ ،وﻳﺤﻠّﻠﻬﺎ ﺑﻜﻞّ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ وﺳﻌﺔٍ؛
ﻣﻬﻤﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺻﻮات).(9
وﻳﻌﻨﻲ ﻫﺬا أن رﺣﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﺤﻮي ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺎس واﻷﻧﻮاع واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠّﻞ اﻟﺠﻨﺲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻌﻀﻴﺪا ،وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ،وﺗﺄﻟﻴﻔًﺎ ،وإﻧﺸﺎءً ،وﺷﻌﺮﻳﺔً .وﻣﺜﺎ ُل ذﻟﻚ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ
رﺣﻠﺘﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘّﺄرﻳﺦ ،وﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ،وﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﺷﻌﺮﻳﺔ ،وﺣﻜﺎﻳﺎت ،وﻧﺼﻮﺻﺎ وﺻﻔﻴﺔ،
وﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮﺣﻠﺔ.
إن رﺣﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ وﻃﻮاﻓﻪ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﺑﻘﺼﺪﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻐﻔُﻞ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،إﻟّﺎ إن اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘّﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻷدﺑﻲ اﻟﺒﺤﺖ ،وﻫﻲ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺣﺮﺻﺖ ﻋﻠﻰ رﺻﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻮﻛﺐ
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ،وﺗﺘﺒﻊ أﺧﺒﺎره وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ،ﻓﺈن اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺣﺮص ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أدﺑﻴﺔ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻬﺎ،
ﻓﺄﺧﺮﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻟﻐﻮي ﺷﺎﺋﻖ ،ﻣﺘﻤﺜّﻼً اﻟﻠّﻮﺣﺎت اﻟﻔﻨّﻴﺔ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫﺎ ،وأﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ" ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻔﻨّﻲ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ :اﻟﻠّﻮﺣﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻨّﺺ اﻟﻨّﺜﺮي ،(10 )وإﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن
)اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻠّﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ داﺧﻞ اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻤﺤﺪود( ،وﻳﺘﻢ اﻟﺘّﺮاﺑﻂ واﻟﺘّﺮاﺳﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻌﺪﻳﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺘّﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻔﻨّﻴﺔ "،ﻓﻤﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺸﻐﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨّﻲ ﺣﻴﺰا ﻣﻌﻴﻨًﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن اﻟﻔﺴﻴﺢ ،وﻟﻜﻨّﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ  -وﻫﺬه
ﻫﻲ ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ  -ﻳﻤﺜّﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻤﺤﺪود ﺣﻘﻴﻘﺔ أوﺳﻊ ﻣﻨﻪ وأﺷﻤﻞ ،ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻠّﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻲ) .(11
ﻣﺴﻴﺮ رﺣﻠﺔ "ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ
ارﺗﺤﻞ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﻟﻰ ﺿﻤﻦ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﺑﻲ اﻟﺤﺠﺎج ﻳﻮﺳﻒ اﻷول اﻟﻨّﺼﺮ 
ي
)755ﻫـ( ،ﻓﺄﻟّﻒ ﻋﻦ رﺣﻠﺘﻪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﻫﺬه ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ ،وﻫﻲ رﺣﻠﺔ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻄّﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻔﻘﱡﺪ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﺤﺼﻮن اﻟّﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺷﺮق ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ،وﻗﻄﻊ اﻟﺮﻛﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪة ﻧﺴﺒﻴﺎ ،وﻻ ﻃﻮﻳﻠﺔ زﻣﺎﻧﻴﺎ ،إذ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﻤﻮﻛﺐ ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺮم ﻣﻦ ﻋﺎم
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ وﺳﺒﻌﻤﺌﺔ ،وداﻣﺖ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎ ،ﺗﺨﻠّﻠﻬﺎ اﻧﻘﻄﺎع ووﻗﻮف وﻣﺒﻴﺖ.
وﻟﻮ راﻓﻘﻨﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻗَﺼﻪ ﻋﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻟﻮﺟﺪﻧﺎه اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ﺑﺎﺗّﺠﺎه اﻹﻗﻠﻴﻢ
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ،ﻓﻮﺻﻞ إﻟﻰ "وادي ﻓﺮدس اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ﺑﺎﺗّﺠﺎه ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﻛﺎن ﺑﻪ
اﻟﻤﺒﻴﺖ ،ﺛﻢ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺮﻛﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ" وادي آش" ﻣﺮورا ﺑﻮادﻳﻬﺎ ،وﻫﻨﺎك ﻛﺎن ﻗﻀﺎء
اﻟﻠّﻴﻠﺔ اﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ .وﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ﺗﺤﺮك اﻟﻤﻮﻛﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ،وﻋﺒﺮ إﻟﻰ "ﻏَﻮر" وﻛﺎن ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ
ﻣﺎﻃﺮة ،ﺛﻢ ﺳﺎر اﻟﻘﻮم إﻟﻰ ﺣﺼﻦ "اﻟﺒﺒﻮل" وﻣﻨﻪ إﻟﻰ "ﺑﺴﻄَﺔ" ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺮت اﻟﻐﻴﻮم ،وﺟﻬﻠﺖ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ
اﻷوﻗﺎت ،ﺛﻢ إﻟﻰ "ﻗَﻨَﺎﻟِﺶ" ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ،وﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺼﻦ" ﺷﻴﺮون" ﻣﺮورا ﺑﻔﺤﺺ اﻷﻧﺼﺎر ،وﺗﺎﺑﻊ
اﻟﻘﻮم اﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺎﺗّﺠﺎه "ﺑﺮﺷﺎﻧَﺔ" ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺒﻴﺖ ﻟﻴﻠﺔ ،ﺛﻢ ﻛﺎن اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح إﻟﻰ
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

"ﻗﺘّﻮرﻳﺔ" ،واﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﺈزاء ﻗﻠﻌﺘﻬﺎ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﺛﻢ إﻟﻰ وادي اﻟﻤﻨﺼﻮرة ،واﻟﻤﺴﻴﺮ ﺑﺄرض ﺷﺒﻴﻬﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺤﺮاء ،ﺣﺘّﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ "ﺑﻴﺮة" ،ﺛﻢ اﻟﺘّﺨﻴﻴﻢ ﻓﻴ ﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻗﻀﺎء ﻳﻮم ﻓﻴﻬﺎ ،ﺗﻮﻗّﻒ ﻓﻴﻪ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر.
ﺛﻢ اﻧﻄﻠﻖ اﻟﺮﻛﺐ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ "ﻗﻴﺸﺮ" اﻟﻤﻨﺤﺪر ،وﻋﺒﺮ "وادي اﻟﻌﺒﺮان" اﻟﺨﻄﺮ ،وﺗﺨﻄّﻰ
"اﻟﻔﺤﺺ اﻷﻓﻴﺢ" إﻟﻰ ﻧﺎﺣﻴﺔ "آﺷﻜﻮذر" ﻓﻲ ﺑﻮاﻛﻴﺮ اﻟﺼﺒﺎح .وﻣﻨﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻘﻮم إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ" اﻟﻤﺮﻳﺔ"
اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻐَﺮﻧَﺎﻃَﺔ .ﻳﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ) :(12
"ورﻛﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎن أﻳﺪه اﻟﻠﻪ ﺛﺎﻟﺚ ﻳﻮم وروده إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻗﻠﻌﺘﻬﺎ اﻟﺸﻤﺎء ،اﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﻌﻨﺎن اﻟﺴﻤﺎء".
وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﺮوره اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء إﻗﺎﻣﺘﻪ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﻓﻴﻘﻮل اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ) :(13
"ﻓﻴﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﻠّﻘﻬﺎ اﻟﺪﻫﺮ ﺗَﻤﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧَﺤﺮه ،وأﺛﺒﺘﻬﺎ ﻣﻌﻮذة ﻓﻲ ﻗﺮآن َﻓﺨْﺮه .ﻛﺎﻧﺖْ ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ
ﻣﻌﻄّﺮة اﻟﻨﱠﻮاﺳﻢ ،وأﻳﺎﻣﻬﺎ ﻛﺄﻳﺎم اﻟﻤﻮاﺳِﻢ".
ﺛﻢ ﻛﺎن اﻹﻳﺎب ،واﻟﺘّﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ،وﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻮدة ﻛﺎن اﻟﻤﺮور "ﺑﻮادي ﺑﺠﺎﻧﺔ" ،وﻣﻦ ﺛ ﻢ
"ﻣﺮﺷﺎﻧﺔ" ،واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ "ﻟﻮرﺳﺎﻧﺔ" ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨّﻬﺎر ،وأﻧﺎخ اﻟﻘﻮم رﻛﺎﺑﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺼﻦ" ﻓِﻨْﻴﺎﻧَﺔ" ،ﺛﻢ
اﻻﻧﻄﻼق ﺑﺎﺗّﺠﺎه" وادي آش" ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻤﺒﻴﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺼﺮاف إﻟﻰ "وادي ﻓﺮدس" واﻟﻤﻜﺚ
ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻠّﻴﻠﺔ ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ،وﻓﻖ اﻟﺨﻄّﺔ اﻟﻤﻮﺟﺰة ﻟﻤﺴﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ:
ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ،وادي آش ،ﺑﺴﻄَﺔ ،ﺑﺮﺷﺎﻧَﺔ ،ﺗﺒﻴﺮة ،ﺛﻐﺮ اﻟﻤﺮﻳﺔ ،ﺑﺠﺎﻧﺔ ،ﻣﺮﺷﺎﻧﺔ ،ﻓِﻨْﻴﺎﻧَﺔ ،ﺛﻢ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ وادي
آش ﺛﻢ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ.
وﻫﺬا اﻟﻌﺮض اﻟﻤﻮﺟﺰ ﻟﺴﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ إﺑﺮاز ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺣﻠﺔ،
وﺗﻌﺎﻟﻘﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻜﺎن ﻛﻮﻧﻪ اﻟﺮﻛﻴﺰة اﻷﺳﺎس ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ ﻫﺬه؛ إذ إن اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ
اﻟﻨّﺺ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﺧًﻼ ﻋﻤﻴﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺘّﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻔﻨّﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻔﻨّﻲ اﻟﻌﺎم؛ ﻷن" اﻟﻔﻦ واﻷدب ﻣﺨﺘﺮﻗﺎن
ﺑﻘﻴﻢ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪرﺟﺎت واﻷﺣﺠﺎم ،وﻛﻞّ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺰﺋﻲ ،وﻛﻞّ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺠﺘﺰﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﱠﻒ
اﻟﻔﻨّﻲ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ") .(14
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺮﺣﻠﺔ
ﻟﺮﺣﻠﺔ ﺧﻄﺮة اﻟﻄّﻴﻒ أﻫﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى؛ إذ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺪﻫﺎ وﺛﻴﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ
ودﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟّﺘﻲ ارﺗﺤﻞ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺗﺘﻤﺜّﻞ ﻓﻲ اﻵﺗﻲ:
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﺳﻌﻰ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ إﻟﻰ إﺑﺮاز اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ،ﻓﻤﻨﺢ اﻟﺤﻴﺎة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ واﺿﺤﺎ ،وﺷﺪ اﻷﻧﻈﺎر إﻟﻰ أﺣﻮال اﻟﻨّﺎس ،وﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﺘّﺼﻞ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط
اﻟﺤﻴﺎة ،وﻣﺎ ﻳﻌﻴﺸﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻟﺤﻈﺎت ،وﻣﺎ ﻳﻨﺘﻈﻤﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ،وﻣﺎ ﻳﺨﺘﻄّﻮن ﻣﻦ ﻟﺒﺎس وﺣﻠﻲ،
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

وﻣﺎ ﻳﺘّﺼﻔﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ﺧَﻠْﻘﻴﺔ وﺧُﻠُﻘﻴﺔ؛ وﻟﺬا ﺧَﺺ اﻟﻨّﺴﺎءَ ﺑﺤﻴﺰ ﻣﻦ وﺻﻔﻪ ،ﻓﻤﺎ إن ﻳﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن
ﺣﺘّﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻨّﺴﺎء .ورﺑﻤﺎ ﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ،
وﺗﻤﺘّﻌﻬﺎ ﺑﺪور أﻛﺒﺮ ﻓﻴﻪ ،وﺗﻤﻠّﻜﻬﺎ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن اﺻﻄﻔﺎف اﻟﻨّﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻄُﺮﻗﺎت
ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻮﻓﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ أﻣﺮا ﻣﻘﺒﻮﻟًﺎ وﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ .وﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺻﻮره اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ
ﻫﺬه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ،وﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮه زﻳﻬﻦ وﻣﻼﻣﺤﻬﻦ ،وﻣﺎ اﺗّﺼﻔْﻦ ﺑﻪ ﻣﻦ زﻳﻨﺔ وﺑﻬﺎء ﻣﻼﻣﺢ .وﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻗﻮﻟﻪ) " :(15واﻟﻨّﺴﺎء إﻟﻰ ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘّﺒﺮﻳﺰ ﻗﺪ ﺣﻔﱠﺖْ ،وﺑﺸﺎﻃﺊ اﻟﻮادي ﻗﺪ ﺻﻔّﺖْ ،ﻗﺪ أﺑﺮزن اﻟﺜّﻨﺎﻳﺎ
ﺑﺒﺮوق اﻟﺜّﻨﺎﻳﺎ ،وﺳﺪدن ﺳﻬﺎم اﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ،ﻋﻦ ﺣﻮاﺟﺐ ﻛﺎﻟﺤﻨﺎﻳﺎ ،ﻳﺸﻐﻠﻦ اﻟﻔﺘﻰ ﻋﻦ ﺷــﺆوﻧﻪ ،وﻳﺴﻠﺒﻦ
اﻟﺮوض ﻟﻴﻦ ﺻﻮﻧﻪ ،ﻫﺬا ﺧَﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﻓﺄروﻧﻲ ﻣﺎذا ﺧﻠﻖ اﻟّﺬﻳﻦ ﻣﻦ دوﻧﻪ") .(16
وﻟﻢ ﻳﻐﻔﻞ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ وﺻﻒ ﻟﺒﺎس ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟّﺬﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪﻫﻢ ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻪ،
ﺟﻨﻮدا ﻛﺎﻧﻮا أم ﻋﻠﻤﺎء أم ﻗﻀﺎة ،وﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ إﺿﺎءة ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗَﺘﻮرﻳﺔ وﻣﺎ ﺗﺤﻠّﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ زي وﻫﻴﺌﺔ .ﻳﻘﻮل) " :(17ورﻛﺐ ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ اﺑﻦ
أﺑﻲ ﺧﺎﻟﺪ ،وﻗﺪ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻟﻨّﺰﻋﺔ اﻟﺤﺠﺎزﻳﺔ ،وﻟﺒﺲ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺠﻰ زﻳﺔ ،وأرﻣﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎض ﻃﻴﻠﺴﺎﻧًﺎ،
وﺻﺒﻎ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﻨّﺎء واﻟﻜﺘﻢ ،وﻻث ﻋﻤﺎﻣﺘﻪ واﺧﺘﺘﻢ".
وﻣﻨﺢ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻟﺒﺎس اﻟﻨّﺎس اﻟّ ﺬﻳﻦ ﺻﺎدﻓﻬﻢ ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﻤﻴﺔ؛ إذ إن ﻣﻈﺎﻫﺮ
اﻟﻠّﺒﺎس ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺑﻌﺎد ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ،وﺗﺤﻤﻞ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
إﻧّﻬﺎ ﺗُﻤﺜّﻞ وﺟﻬﺎ ﺣﻀﺎرﻳﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت؛ وﻟﺬﻟﻚ ﺻﻮر ﻟﺒﺎس اﻟﻘﻀﺎة ،واﻟﻨّﺴﺎء ،واﻟﺠﻨﻮد،
واﻟﺮﻋﻴﺔ ،وﻏﻴﺮﻫﻢ ،ﻓﻲ ﻛﻞّ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟّﺘﻲ وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ .وﻫﺬا اﻟﺘّﺼﻮﻳﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎن،
ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪه ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻨّﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎدي ﻳﻈﻬﺮ أﻫﻠُﻪ ﺑﺜﻴﺎب
ﻗﺬرة رﺛّﺔ ﺧﻠﻴﻘﺔ.
وﺳﻌﻰ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ إﻟﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،ﻛﺎﻷﻋﻴﺎد
واﻷﺿﺮﺣﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻐْﻔﻞ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ وﺻﻒ ﻟﺒﺎس اﻟﻨّﺎس اﻟّﺬﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪﻫﻢ ،ووﺻﻒ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻌﺎب وﺑﻌﺾ
اﻟﻌﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﺻﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮداع ،ﻳﻘﻮل) " :(18وﺛﻨﻴﻨﺎ اﻷﻋﻨﱠﺔ إﻟﻰ اﻹﻳﺎب ،وﺻﺮﻓﻨﺎ إﻟﻰ أوﻃﺎﻧﻨﺎ
ﺻﺪور اﻟﺮﻛﺎب ،ﻓﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺐ ﻟﺮﺣﻴﻠﻨﺎ وﺟﺐ ،ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻘﻞّ ووﺟﺐ ،ودﻣﻊ ﻟﻮداﻋﻨﺎ ﻋﻈُﻢ اﻧﺴﻜﺎﺑﻪ ،ﻟﻤﺎ
رﻣﺖْ ﻟﻠﺒﻴﻦ رﻛﺎﺑﻪ ،وﺻﺒﺮ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻤﺤﺎل ﻋﻨﺪ زم اﻟﺮﺣﺎل ،وإﻟﻒ أﻧﺸﺪ ﺑﻠﺴﺎن اﻟﻨّﻄﻖ واﻟﺤﺎل:
وﻣﻀﻰ وﺧﻠﱠﻒ ﻓﻲ ﻓُﺆادي ﻟﻮﻋﺔً

ﺗَﺮﻛَﺘْﻪ ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ أَوﺟﺎﻋﻪِ

ﻟـﻢ أﺳـﺘـﺘـﻢ ﻋـﻨـﺎﻗـﻪ ﻟِـﻘُﺪوﻣِـﻪِ

ﺣﺘﱠﻰ اﺑﺘﺪأتُ ﻋﻨﺎﻗﻪ ﻟﻮداﻋﻪِ

واﻧﺼﺮﻓﻨﺎ وﻋﺮوﺷﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺄذﻳﺎﻟﻨﺎ ،وﻣﺨﺎﺿﺎت وادﻳﻬﺎ ﺗﻌﺘﺮض ﺻﺪور رﺟﺎﻟﻨﺎ ،ورﻳﺎﺣﻬﺎ
ﺗﺪاﻓﻌﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﻴﺮ ،وﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺗﻘﻨﻊ ﻣﻦ إﻟﻤﺎﻣﻨﺎ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﻴﺴﻴﺮ".
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ واﺣﺪة أو ﺧﺎﺻﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ آﻧﺬاك ،اﻟّﺘﻲ ﺗﺘّﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﻋﺎم ،ﻗِﻮاﻣﻪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ،واﻟﺘّﻌﺎﻳﺶ ،واﻟﺘّﻮاﺻﻞ ،واﻟﺘّﻜﺎﻣﻞ،
واﻟﺘّﻌﺪدﻳﺔ ،واﻟﺘّﻬﺠﻴﻦ ،واﻻﺧﺘﻼف ،واﻟﺘّﻨﻮع ،واﻟﺘّﺴﺎﻣﺢ ،واﻟﺘّﻌﺎون؛ ﻓﺠﺎء اﻟﻮﺻﻒ إﺑﺎن اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻏﺰﻳﺮا
واﻓﺮا ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﻠﻤﺢ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺤﻴﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،وﻳﺼﻮر اﻟﻨّﺎس ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺗﻬﻢ
وﻃﺒﻘﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺼﻮر ﺗُﺠﺎر اﻟﺮوم ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻨّ ﻮاﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ،وﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
"اﻟﻤﺮﻳﺔ".
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ:
ﻳﻌﻄﻲ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن أﻫﻤﻴﺔ واﺿﺤﺔ ،ﻧﻠﺤﻆ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻦ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺎﻣﺔ،
ﻓﺄورد وﺻﻔًﺎ دﻗﻴﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﺤﺼﻮن اﻟّﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﻣﺎل
واﻟﻄّﺮﻗﺎت واﻟﻮدﻳﺎن ،واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﺻﻮر اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ اﻟﻔﻀﺎء
واﻟﺤﻴﺰ ،وﻗﺪ ﺷﻤﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺎت وأﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،واﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ،وﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻤﻴﺎه
وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ،واﻟﺮﻳﺎض واﻟﻤﺮاﻋﻲ ،واﻟﻄّﺮﻳﻖ وأﻧﻤﺎﻃﻬﺎ وﻣﺼﺎﻋﺒﻬﺎ .وذﻛﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟّﺘﻲ زارﻫﺎ وﻋﺮف
ﺗﻌﺮﻳﻔًﺎ ﻳﺘّﺼﻒ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎز واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﻘﺎرئ ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺮف إﻟﻰ وﺻﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻣﺎﻛﻦ،
ﻛﻮﺻﻒ "وادي ﻓﺮدس" :ﻣﻨْﺰلٌ ﺧﺼﻴﺐ ،وﻣﺤﻞﱞ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﻧَﺼﻴﺐ ،(19 )و"ﺣﺼﻦ اﻟﺒﺒﻮل":
"ﺣﺴﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ ،وإﺣﺪى اﻟﻠّﻄَﺎﺋﻒ اﻟﺨﻔﻴﺔ ،ﺗﻜﻔﱠﻞ اﻟﺮﻓﺎق ﺑﻤﺄﻣﻨﻬﺎ ،وﻓَﻀﺢ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪو ﻓﻲ
ﻣﻜْﻤﻨِﻬﺎ")  ،(20و"ﻓِﻨْﻴﺎﻧَﺔ"" :ﺑﻘْﻌﺔٌ ﺣﻈﱡﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﱢﻌﻢ ﻣﻮﻓﻮر ،وﺑﻠﺪةٌ ﻃﻴﺒﺔٌ ورب ﻏَﻔﻮر.(21 )"
وأﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺴﺤﺎﺑﻬﺎ وﻏﻴﻮﻣﻬﺎ وﻣﻄﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ رﺑﻂ ﺑﻴﻦ واﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء
واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻓﺎﻟﻐﻴﻮم ﻣﻠﺒﺪة ،أﺧﻔﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ ،وﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻷوﻗﺎت ،وﻏﺰارة اﻷﻣﻄﺎر ﺟﻌﻠﺖ
ﻣﻦ اﻷرض زﻟﻘﺔ رﻃﺒﺔ ،اﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘّﺔ واﺿﺤﺔ.
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ:
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄّﺎﺑﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻔﻘّﺪ اﻟﻤﺪن واﻟﻘﺮى واﻟﺤﺼﻮن اﻟّﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﺷﺮق ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ،ﻓﺎﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ رﻓﻴﻌﺔ؛ وذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠّﺐ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن
اﻟّﺬي اﺣﺘﻞّ ﻓﻴﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ ،ﻓﻠﻘﺪ أﺗﺎح دوره اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻈّﺮوف اﻟّﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ
ﺗﺠﻮاﻟﻪ ﻓﻲ رﺑﻮع اﻷرض اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ،وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺮﺣﻼت داﺧﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺑﺎﺗّﺠﺎه اﻟﻤﻐﺮب ،وﺳﺎح
ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻫﺬه اﻟﺮﺑﻮع ﻣﻄّﻠﻌﺎ وﻣﺴﺘﻔﺴﺮا ﻋﻦ أﻣﻮر اﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ،وﻣﺴﺘﻌﻤﻼ ﺣِﺴﻪ اﻟﻤﺮﻫﻒ ﻓﻲ اﻟﺘّﺄﻛّﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟّﺘﻲ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﻘﻠﻤﻪ اﻟﺴﻴﺎل.
وﻟﻌﻞّ ﻣﻈﻬﺮ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ اﻟﻐﻔﻴﺮة ،اﻟّﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﺘّﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن ،أﻣﺮ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻫﻤﻴﺔ؛ وﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮه واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻪ؛ ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺨﺺ اﻟﺴﻠﻄﺎن ،وﻣﺎ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﺘﻔﺎف
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

اﻟﺮﻋﻴﺔ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ؛ وﻟﺬاك ﻓﺈن ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﺠﻤﻮع اﻟّﺘﻲ اﺻﻄﻔّﺖ ﻟﻤﻼﻗﺎة اﻟﺴﻠﻄﺎن
واﻟﺘّﺮﺣﻴﺐ ،وإﻋﻼﻧﻬﺎ اﻟﻮﻻء واﻟﻄّﺎﻋﺔ ﻛﺜﺮ ﺗﺮدﻳﺪه ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟّﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﻣﻘﺎم اﻟﺘّﺮﺣﻴﺐ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎن واﻟﺮﻛﺐ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﻪ دﻻﻻ ٍ
ت
ﻣﻬﻤﺔً  ،ﻓﺈن ﻓﻲ اﻻﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺠﻨﻮد وﺣﺴﻦ اﻹﻋﺪاد ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﺘﺎد واﻟﻌﺪة ﻣﺎ ﻳﺸﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮة
واﻟﺼﻼﺑﺔ ،اﻟّﺘﻲ ﺗﻤﺘّﻌﺖ ﺑﻬﺎ ﺣﺎﻣﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪن واﻟﺤﺼﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘّﻌﺖ ﺑﻪ أﺳﺎﻃﻴﻠﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ،
ﻣﺘﱠﺸﺤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮد واﻷﻟﻮﻳﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ﺷﻌﺎر ﺑﻨﻲ اﻷﺣﻤﺮ) .(22
اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ:
ﻣﺜّﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻗﺒﻮر اﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺻﻮرة اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺘّﺎرﻳﺨﻲ،
ﻳﺒﺪو ذﻟﻚ اﻟﺘّﻮﻇﻴﻒ ﻓـﻲ ﺳـﻴﺎق أﺣﺪاث اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻟﻠﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ أﺻﻮل ﻫﺬه اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ وإرﺛﻬﺎ
اﻟﺤﻀﺎري.
اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ واﻟﻤﻌﺎدي
ﺷﺮع اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮه وﺣﺒﻪ ﻟﻐَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ،وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﻠّﻖ
ﻗﻠﺒﻪ ﺑﻬﺎ ،وﺣﺒﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻬﺎ ،واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺎﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ذاك اﻟﻮﺟﺪ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ "أن اﻟﺒﻴﺖ اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﺑﻴﺖ اﻟﻄّﻔﻮﻟﺔ ﻫﻮ ﻣﻜﺎن اﻷﻟﻔﺔ")  .(23وﻻ ﻳﻤﺘﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻐَﺮﻧَﺎﻃَﻲ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻟﻸﻟﻔﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺪه
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ واﻟﻄّﺒﻴﻌﻲ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧّﻤﺎ ﺑﺘﻀﺎﻓﺮ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻊ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺨﻴﺎل اﻟّﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ اﺑﻦ
اﻟﺨﻄﻴﺐ؛ ﻷن" اﻟﺼﻮرة اﻟﻔﻨّﻴﺔ واﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ ،واﻟﺬّﻛﺮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺘﻌﺎرة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻄﻴﺎت ذات أﺑﻌﺎد
ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻣﻜﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎل وأﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ") .(24
وﺗﺘﺸﻜّﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﺨﻴﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻨﻪ؛ ﻟﺬا "ﻧﻈﻞّ داﺋﻤﺎ ﻧﺴﺘﻌﻴﺪ ذﻛﺮاه ،وﻧﺴﻘﻂ
ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺎدﻳﺔ ذﻟﻚ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻷﻣﻦ")  ،(25ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﻜﺎﻧﻪ
اﻷﻟﻴﻒ ،ﻋﺎش ﻓﻴﻬﺎ ،وﺷﻌﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﺪفء ،وأﺣﺲ ﺗُﺠﺎﻫﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻔﺔ ،وﺷﺪه اﻟﺸﻮق إﻟﻴﻬﺎ ﻛﻠّﻤﺎ
ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺸﻜّﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺎدة اﻟﺬّﻛﺮﻳﺎت ،ﻏﻴﺮ أن أُﻟﻔﺔ اﻟﻤﻜﺎن أو ﻋﺪاءه ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﺤﺎﻻت
اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟّﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﻠّﺒﺎت ﺣﻴﺎﺗﻪ.
وﻳﻠﺘﺰم اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﺮ اﻟﺪالﱢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ؛ ﻓﻴﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻣﺮورا ﺑﺠﻬﺎﺗﻬﺎ ،ﺣﺘّﻰ اﻟﻘﻔﻮل إﻟﻰ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ؛ وﻟﺬا ﺗﻌﺪ رﺣﻠﺘﻪ ﻫﺬه ﻣﺜﺎﻻً ﻟﻄﺮﻳﻘﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻦ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﻬﻮ
ﻳﺘﻘﻴﺪ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ ،ﻓﻴﻮرد زﻣﺎن اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟّﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﻬﺎ ،ﺣﻴﻦ ﻳﺴﺮد أﺣﺪاﺛﻬﺎ
وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أن ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻤﺘﻌﺔ واﻹﺛﺎرة ،وﻳﺘﺠﻠّﻰ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻨّﻴﺔ؛ ﻷن
اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻴﺲ اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻞ اﻟﺘّﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻦ
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻷدﻳﺐ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻛﺎن وﺻﻒ اﻷﻋﺸﺎش  -ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ  -ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻄّﻴﻮر) .(26
وﻇﻬﺮت ﻻﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻐﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﻜﺎﻧًﺎ ﻣﻌﺎدﻳﺎ ،أو ﻣﻀﺎدا؛ ﻷن ﻋﺪاﺋﻴﺔ
اﻟﻤﻜﺎن ﺗﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻈّﺮوف واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟّﺘﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﺎﻷﻟﻴﻒ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎدﻳﺎ إذا ﻓﻘﺪ ﻓﻴﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ ،واﻟﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء.
ورﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜّﻞ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎدي ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟّﺘﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻣﻦ واﻻﻧﺴﺠﺎم اﻟﻨّﻔﺴﻲ،
وﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ دواﻋﻲ اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﺮور ،وﻣﻦ ﺛﻢ" ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ رﻣﺰ وﻗﻨﺎع ﻟﺤﺎﻻت
اﻟﺸﻜﻮى واﻟﻌﺬاب اﻟّﺘﻲ ﺗﺨﺘﻔﻲ وراء ﻫﺬا اﻟﻨّﺺ أو ذاك ،وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻔﻜﺮ اﻟﻤﺒﺪع أن ﻳﺘﺴﺮب ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
إﻟﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻓﻴﺒﺜّﻬﻢ ﺷﻜﻮاه وﻋﺬاﺑﻪ") .(27
ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺄﺛّﺮ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘّﺸﻮﻳﻖ
واﻹﺛﺎرة؛ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﻋﻮرة اﻟﻄّﺮﻳﻖ ،وﺿﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ،وﻛﺜﺮة اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت ،وﺷﺪة اﻷﻣﻄﺎر
ودواﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وزﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻬﻮام واﻷﻓﺎﻋﻲ ،وﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﻄّﺮﻳﻖ
اﻟّﺘﻲ ﺷﻜّﻠﺖ ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎدي .ﻳﻘﻮل) " :(28واﻧْﺘَﺪب ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ ،إﻟﻰ دﻻﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻖ،
رﺟﻞٌ ذو اﺣﺘﻴﺎل ،ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺑﻦ ﻫﻼل ،اﺳﺘﻘﺒﻞَ ﺑﻨﺎ ﺷِﻌﺒﺎ ﻣﻘﻔَﻠًﺎ ،وﻣﺴﻠﻜًﺎ ﻣﻐﻔَﻠًﺎ ،وﺳﻠّﻤﺎ ﺣﺮج اﻟﺪرج،
ﺳﺎﻣﻲ اﻟﻤﻨْﻌﺮج ،ﺗﺰﻟﻖ اﻟﺬّر ﻓﻲ ﺣﺎﻓﱠﺎﺗﻪ ،وﺗُﺮاع اﻟﻘﻠﻮب ﻟﺘﻮﻗّﻊ آﻓﺎﺗﻪ ،وﻳﺘُﻤﺜّﻞ اﻟﺼﺮاط ﻋﻨﺪ ﺻﻔﺎﺗﻪ.
أوﻋﺎر ﻻ ﺗﺘﺨﻠّﺺ ﻣﻨﻬﺎ اﻷوﻋﺎلُ ،وﻻ ﺗُﻐﻨﻰ اﻟﺴﻨﺎﺑﻚ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ اﻟﻨﱢﻌﺎل .ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺑﻴﺎض اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﺗَﺴﻨﱡﻢ
ﺟﺒﺎﻟﻬﺎ ،واﻟﺘّﺨﺒﻂ ﻓﻲ ﺣِﺒﺎﻟﻬﺎ ،ﻧﻬﻮي ﻣﻦ ﺷﺎﻫِﻖ إﻟﻰ وﻫﺪ ،وﻧﺨﻮض ﻛُﻞﱠ ﻣﺸﻘّﺔ وﺟﻬﺪ ،ﻛﺄﻧّﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻠُﻢ
ﻣﺤﻤﻮم ،أو أﻓﻜﺎر ﻣﻐﻤﻮم".
وﻫﺬا اﻟﺘّﺼﻮﻳﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن ،ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ ﻋﻨﺪه ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﻬﺬه اﻟﻨّﺎﺣﻴﺔ
اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎدي ﻳﻈﻬﺮ أﻫﻠُﻪ ﺑﺜﻴﺎب ﻗﺬرة رﺛّﺔ ﺧﻠﻴﻘﺔ .واﻟﺪﻻﻻت اﻟّﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ
إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﻘﺎرب رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎن ،وﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﻟﻮان ﻳﻨﺴﺠﻢ وﻧﻈﺮﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ أو
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎدي؛ إذ أﻟﻮان اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ أﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮﻳﺔ وإﺿﺎءة ،أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎدي ﻓﺄﻟﻮاﻧﻪ أﻛﺜﺮ
ﻏﻤﻮﺿﺎ وأﺷﺪ ﺧﻔﻮﺗًﺎ.
أﻧﻮاع اﻟﻤﻜﺎن اﻷﺧﺮى
ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﺎم ّﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻤﻠﻜﺔ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ وﻧﻮاﺣﻴﻬﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺜّﻠﺖ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ ﻣﻜﺎﻧﻪ
اﻟﺨﺎص وﻣﻮﻗﻊ اﻷﻟﻔﺔ ،اﻟﻄّﻔﻮﻟـﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻣﻜﺎن اﻟﺼﺒﺎ واﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﻜﻤﻦ اﻟﺬّﻛﺮﻳﺎت وأﺣﻼم اﻟﻴﻘﻈﺔ،
ﻣﺮورا ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻤﻜﺎن :اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻄّﺒﻴﻌﻲ /اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح /اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻐﻠﻖ.
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

وﻣﺜّﻞ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻄّﺒﻴﻌﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺤﻄّﺎت اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻫﻜﺬا ﻣﻨﺬ اﻷزل ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ
اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺧﺎﺻﻴﺎﺗﻬﺎ وﺧﻮاﺻﻬﺎ اﻟﻤﻌﺒﺮة .أﻣﺎ اﻟﻤﻜﺎن اﻟـﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻬﻮ اﻟّﺬي ﺗﺘﺪﺧّﻞ ﻳﺪ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ وإﻋﻄﺎﺋﻪ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔًﺎ ﻋﻦ ﻏﻴﺮه ،ﻛﺒﻬﻮ ﺧﻴﺮان وﻗﺼﺮ اﺑﻦ ﺻﻤﺎدح) .(29
إن اﻟﻤﻜﺎن ﻟﻴﺲ ﺑﻨـﺎءً ﺧﺎرﺟﻴﺎ ﻣﺮﺋﻴﺎ ،وﻻ ﺣﻴﺰا ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ،وﻻ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﻏﺮف واﺳﻌﺔ
ﻋﺪة ،ﺑﻞ ﻳﺘﺤﺮك ﺑﻮاﻗﻊ اﻟﻔﻌﻞ اﻟّﺬي ﻳﺤﻮي ﺗﺎرﻳﺨًﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن اﻟﺘّﺎرﻳﺨﻲ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻻرﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟﺰﻣﻦ؛ إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻔﺼﻞ اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺑـﺄي ﺷـﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ،وﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ
اﻟﺤﺮﻛﺔ.
ووﻗﻒ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ وﻗﻔﺔ إﺟﻼل ،ﻣﺴﺘﻠﻬﻤﺎ اﻟﺘّﺎرﻳﺦ ﻣﺪﻗﱢﻘًﺎ اﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟّﺘﻲ
وﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻓﻔﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺮﻳﺔ ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﺪارﺳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺬﻛّﺮﻧﺎ ﺑﺮﺛﺎء ﺗﺎرﻳﺦ أﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﻬﻮدﻫﺎ
اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ .وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺻﻮر ﺑﻪ آﺛﺎر ﺧﻴﺮان اﻟﻌﺎﻣﺮي واﺑﻦ ﺻﻤﺎدح ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﺮﻳﺔ)  (30ﻣﺜﺎﻻً ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ؛ إذ ﺣﻈﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺼﻮرﺗﻴﻪ اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ،
وﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،واﻟﻤﺪارس ،واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ،
واﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ،واﻷﺳﻮار ،واﻟﺤﺼﻮن ،وﺟﺎء وﺻﻔﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ اﻟّﺘﻲ
ﻣﺮ ﺑﻬﺎ.
وﺗﺘﻌﺪد أﺷﻜﺎل اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،وﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﻜﻮن ﺟﺴﻮرا وﻃﺮﻗًﺎ ﻣﻤﻬﺪة ،وآﺛﺎرا ﻣﺮﻳﻨﻴﺔ،
وﻣﺴﺎﺟﺪ وﻗﺼﻮرا ﺑﻴﻀﺎء ،وأﺑﻮاﺑﺎ ﻣﺤﺮوﺳﺔ ﻗﺪ أﺗﺤﻔﺘﻬﺎ ﻳﺪ اﻟﻤﻬﺮة ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟّﺘﻲ وردت ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻪ.
وﺷﻜّﻞ اﻟﻤﻜـﺎن اﻟﻤﻔﺘﻮح ﺻﻮرة اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻟﺮ ﺣﻼت ،ﻣﻨﺎﻓﻴﺎ ﺻﻮرة اﻟﻤﻜﺎن
اﻟﻤﻐﻠﻖ؛ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺷﺨﺼﻴﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ،وأﻧّﻪ ﻳﻤﺎرس ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻪ
وﻧﺸﺎﻃﻪ ﺑﺤﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ؛ وﻳﺘﺤﺮك ،وﻳﻨﺘﻘّﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻵﺧﺮ دون ﻗﻴﻮد.
وﻳﺒﺪو اﻟﻤﻜﺎن اﻵﻧـﻲ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟّﺘﻲ ﻟﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻋﺎد ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ
ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻤﺸﻬﺪ ﺳﺮدي ﺗﺴﺠﻴﻠّﻲ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺮﺣﻠﺔ؛ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮه وﻫﻮاﺟﺴﻪ ﺗُﺠﺎه ﻫﺬا
اﻟﻤﻜﺎن أو ذاك.
اﻟﺒﻌﺪان :اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ واﻟﺰﻣﺎﻧﻲ
ﺗﺄﻃّﺮت رﺣﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻳﻦ :ﻣﻜﺎﻧﻲ وزﻣﺎﻧﻲ ،ﺣﺪدﺗﻬﻤﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﺣﻠﺔ وﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ.
ﻟﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺆﺛّﺮ ﻓﻲ ﻏﺰارة اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﺑﻲ وﻓﻨﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧّﻬﺎ
ﻗﺪ أﻓﺎﺿﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎن ﺗﺘﺒﻠﻮر داﺧﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻻﻧﻔﺼﺎل ،ﻓﺈن ﻛﻞّ اﻟﺘّﺤﺪﻳﺪات اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻦ واﻷدب ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ أﺣﺪﻫﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،وﻫﻲ داﺋﻤﺎ ذات ﺻﺒﻐﺔ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘّﻔﻜﻴﺮ اﻟﻤﺠﺮد ﻃﺒﻌﺎ أن ﻳﺘﺼﻮر اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻛﻠﺎ ﻋﻠﻰ ﺣِﺪةٍ ،وﻳﻐﻔﻞ ﻟﺤﻈﺘﻬﻤﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘّﻘﻴﻴﻤﻴﺔ .ﻟﻜﻦ اﻟﺘّﺄﻣﻞ اﻟﻔﻨّﻲ اﻟﺤﻲ ﻧﺎﺑﺾ ﺑﺎﻟﻔﻜﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺠﺮد" ،ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺷﻴﺌًﺎ ،وﻻ ﻳﻐﻔﻞ ﺷﻴﺌًﺎ .إﻧّﻪ
ﻳﻠﻢ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن ﻓﻲ ﻛﻞّ ﺗَﻤﺎﻣﻴﺘﻪ واﻣﺘﻼﺋﻪ") .(31
ﺗﺘﺒﻊ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺻﻮر اﻟﻌﻼﺋﻖ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ
اﻟﻄّﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﻨّﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺼﻮره ﻛﺎﻓّﺔ :ﺟﻤﻮع اﻟﻨّﺎس ،وﻃﺒﻘﺔ اﻟﺠﻨﺪ ،واﻟﺘّﺠﺎر ،واﻟﻘﻀﺎة،
واﻟﻨّﺴﺎء ،أي ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﺑﻜﻞّ أﺟﺰاﺋﻬﺎ اﻟﻤﺘﺤﺮك واﻟﺴﺎﻛﻦ .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺮﺣﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﻊ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﺗﻘﺪم ﺗﺼﻮرا ﺷﻤﻮﻟﻴﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ رﺣﻼﺗﻪ ،وﺗﻤﻜّﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ
ﺟﻮﻫﺮ رﺣﻼﺗﻪ ،وﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺪرك اﺑﺘﺪاءً اﻟﺘّﺴﻠﺴﻞ اﻟﺰﻣﺎﻧﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻟﻤﺤﻄّﺎت اﻟﺮﺣﻠﺔ؛ ﻟﻨﻘﻒ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻤﻤﻴﺰة ﻟﻜﻞﱢ رﺣﻠﺔ ﻣﻦ رﺣﻼﺗﻪ.
وﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪث اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻋﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻮﺻﻔﻪ إﻃﺎرا زﻣﺎﻧﻴﺎ ،ﺟﺎء ﺑﻪ ﺗﻠﻤﻴﺤﺎ ،ﺑﻌﺪ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ،ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻠّﻴﻞ واﻟﻤﺴﺎء ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺮن ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ،وإﻧّﻤﺎ ﻧﺴﺘﺸﻔﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ
اﻷزﻣﻨﺔ .وﻫﺬا اﻟﺘّﻠﻤﻴﺢ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﻣﺨﻴﻠﺔ اﻟﻤﺘﻠﻘّﻲ ﻧﺤﻮه ،وأﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﺘﺼﻮراﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن
واﻟﺰﻣﺎن.
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨّﻴﺔ
اﺗّﺴﻤﺖ رﺣﻠﺘﻪ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺺ وواﻗﻌﻴﺘﻪ ،ﻓﻼ ﻧﺸﻬﺪ ﻃﺎﺑﻌﺎ أﺳﻄﻮرﻳﺎ ،ﻣﺎ ﻳﺆﻛّﺪ اﻟﺘﺰاﻣﻪ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺴﺮد اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻬﺠﻪ اﻷدﺑﻲ ،ا ّﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ آﻟﻴﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ
اﻟﻨّﺺ وﺑﻴﺎن ﺟﻨﺴﻪ اﻷدﺑﻲ.
إن رﺣﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﺘّﺼﻒ ﺑﻤﻮاﺻﻔﺎت ﺟﻤﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﺑﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ أدﺑﺎ ﻳﻬﺘﻢ
ﺑﻔﻨّﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻧّﻬﺎ ﺗﺴﻠﻚ ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻳﺘّﻜﺊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ
اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ ،اﻟّﺬي ﻻ ﻳﻘﻄﻊ وﺷﺎﺋﺠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺸ ﺨﺼﻲ واﻟﻤﻴﻞ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم ،وﻫﻲ ﺳﻤﺔ ﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ ﻓﻲ
اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻗﺪ ﺗﺘّﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﺴﻮة اﻟﻠّﺎذﻋﺔ أﺣﻴﺎﻧًﺎ.
وﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز ﻣﻮاﻗﻔﻪ ،واﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ آراﺋﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮى وﻳﺴﻤﻊ ،وﻻ ﻳﻔﻮﺗﻪ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻣﺂﺧﺬه واﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﺠﺒﻪ ﻣﻦ ﻃﺒﺎع أو ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟّﺬي ﻳﺰور ،ﻛﺎﻧﺘﻘﺎد
اﻟﺸﺢ واﻟﺒﺨﻞ؛ ﻣﻈﻬﺮا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻜﺮﻧـﻔﺎﻟﻲ اﻟّﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻷﺿﺪاد
واﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ،واﻟﺘّﺄرﺟﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﺪ واﻟﻬﺰل ،واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة اﻟﺴﺎﺧﺮة ،واﻹﻛﺜﺎر ﻣﻦ اﻟﻨّﻘﺪ
اﻟﻬﺠﺎﺋﻲ ،وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻗﻨﻌﺔ واﻟﺮﻣﻮز واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺪاﻟّﺔ.

493

13

Published by Arab Journals Platform, 2021

Association of Arab Universities Journal for Arts ???? ????? ???????? ??????? ??????, Vol. 18 [2021], Iss. 2, Art. 4

اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻨّﻘﻮﻻت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ دﻻﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ :ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ
إﻧّﻬﺎ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﺘّﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ،ﻛﻞّ ﻫﺬا دون إﺳﺮاف ﻣﻤﻞّ أو
إﻳﺠﺎز ﻣﺨﻞّ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺮﺣﻠﺔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء واﻹﻏﺮاق ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻒ ،ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ
ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘّﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ ،واﻟﺘﺰم ﺑﺤﺪود وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﺮﺣﻠﺔ ﻧﺺ ﺳﺮدي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ) .(32
وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ ﻟﻮﺣﺔ ﻣﺮﻛّﺒﺔ ﻣﻦ
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ،وﻳﺘﻨﻮع اﻟﻮﺻﻒ ﺑﻴﻦ وﺻﻒ اﻧﺘﻘﺎﺋﻲ ووﺻﻒ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ.
إن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻟﻰ أن ﻳﺼﻞ إﻟﻰ آﺧﺮ ﻣﺤﻄّﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻮداع ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة ،ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﺸﻬﺪﻳﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﻤﺎ؛ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﺤﻈﺘﺎن ﺣﺮﺟﺘﺎن ﻳﻜﺘﻨﻔﻬﻤﺎ زﺧﻢ ﻣﻦ
اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ :ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮداع ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﻄﻼق ،وﺗﻨﺎﻣﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﺤﻄّﺔ ﻳﺄﻟﻔﻬﺎ،
ﺛﻢ ﻳﻔﺎرﻗﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻏَﺮﻧَﺎﻃَﺔ ﻣﻘﺮه ﻓﻲ اﻷﻧﺪﻟﺲ ،وﻟﻜﻞّ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ،
ﻓﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ ﻳﺴﺘﻨﻄﻖ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮداع واﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎء واﻻﺣﺴﺎس ﺑﺄﻟﻢ اﻟﺒﻌﺎد ،وﻓﺮاق
ﺑﻌﺾ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟّﺘﻲ أﻟﻔﻬﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء رﺣﻠﺘﻪ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻤﺮارة اﻟﻔﺮاق ،ﻫﺬا اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﻳﺬﻛّﺮ اﺑﻦ
اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﻤﺸﻬﺪ اﻟﻈّﺎﻋﻨﻴﻦ اﻟﺒﺎﻛﻴﻦ.
ﻟﻘﺪ ﺣﺎول اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺘﺄﺛّﺮ ﺑﺄﺣﺪاث اﻟﺮﺣﻠﺔ ﺑﺈدﺧﺎل ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘّﺸﻮﻳﻖ واﻹﺛﺎرة،
وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ وﻋﻮرة اﻟﻄّﺮﻳﻖ ،وﺿﻴﻖ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ،وﻛﺜﺮة اﻟﻤﻨﻌﺮﺟﺎت ،وﺷﺪة اﻷﻣﻄﺎر ودواﻣﻬﺎ
ﻓﻲ أﺑﻌﺎد ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وزﻣﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﻬﻮام واﻷﻓﺎﻋﻲ وﻣﻔﺎﺟﺂت اﻟﻄّﺮﻳﻖ؛ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ
إﻟﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﻴﺮا ،ﺑﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎر واﻟﻘﻴﻤﺔ ،واﻟﺒﻨﻴﺔ
واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ،وﻻ ﺗﺘﺠﻠّﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ إﻟّﺎ ﻟﻠﻘﺎرئ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﻟﻔﻌﺎل اّﻟﺬي ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻨﺎء اﻟﻨّﺺ ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ،وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻨّﺺ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟّﺘﻲ ﻳﺴﺘﺤﻘّﻬﺎ ﻋﻦ ﺟﺪارة ،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﻳﺤﺘﻜﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺘّﻘﻠﻴﺪ اﻷدﺑﻲ ،ﻓﻲ ﻣﺪة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺎ ،وﺿﻤﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ.
وﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﺜﺎر اﻟﺤﺪث؛ ﻣﺎ ﻋﺰز دوره ﻓﻲ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،وﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻨﺮاه ﻳﺴﺠﻞ
اﻧﻄﺒﺎﻋﺎﺗﻪ ،وﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ذاﺗﻪ ،وﻛﺄﻧّﻨﺎ ﺑﻪ ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻨّﺺ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻹﺧﺒﺎري إﻟﻰ راوٍ ﻟﻠﺤﺪث ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻪ
اﻟﻤﻌﻨﻮي ﺿﻤﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﺮد وﻣﺮﺗﻜﺰاﺗﻪ ،اﻟﻠّﻐﺔ واﻟﺨﻄﺎب اﻟﻠّﺘﻴﻦ ﺗﺤﻴﻼن إﻟﻰ )اﻟﺴﺮد واﻟﻮﺻﻒ(
وﻳﻜﻮن اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻨﺎ ﻣﻮﺳﻮﻣﺎ ﺑﺎﻷﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺳﺮد ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻘّﻖ
ﺳﺮد ﻣﻦ ﻏﻴﺮ وﺻﻒ .واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻨّﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
اﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻴﻦ اﻟﻠّﺘﻴﻦ ﻳﺤﻘّﻘﻬﻤﺎ ،وﻫﻤﺎ :اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺰﻳﻨﻴﺔ ،ذات اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟﺰﺧﺮﻓﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
"اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺨﺎﻟﺺ" ،واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘّﻔﺴﻴﺮﻳﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ،وﺗﺘﺤﻘّﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟّﺘﻲ ﻳﻬﺪف ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘّﻌﺒﻴﺮ
اﻟﻮﺻﻔﻲ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻷﻣﻜﻨﺔ واﻷﻟﺒﺴﺔ ،واﻟﺤﺎﻻت اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ ،واﻟﺴﻤﺎت اﻟﻨّﻔﺴﻴﺔ.
494

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/aauja/vol18/iss2/4

ALtwaiqat: Manifestations of the place in the “Khatrat Al-Taif in AlShita’a

ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

وﺣﺮص اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﻣﻜﺎن ﻳﻠﺘﻔﺖ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺮص
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﻜﺎن وأﺑﻌﺎده ،وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻴﻪ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
ﻓﻴﻪ ،وﺻﻔﺎﺗﻬﻢ وأﺧﻼﻗﻬﻢ وﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ ،وﻓﻖ ﺗﺪرج ﺑﺎﻟﻤﺮاﺣﻞ ﺑﺪءًا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء ﻟﻠﻤﻔﺮدات ،ﻣﺮورا
ﺑﺘﺮاﺗﺒﻴﺔ اﻷوﺻﺎف ،واﻟﺘّﻮارد اﻟﺘّﺪرﻳﺠﻲ؛ واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻻﻻت .وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻓﺔ
واﻟﻴﺴﺮ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻗﺼﺪﻳﺔ واﺿﺤﺔ ﻳﻬﺪف إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺠﺴﺪ ﻋﻠﻰ
ﺻﻔﺤﺎت اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻣﺎ ﻣﻨﺤﻨﺎ دﻻﻻت أﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻜﺎن.
وﺣﻔﻠﺖ ﻧﺼﻮص رﺣﻠﺔ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺑﺼﻮرة ﻻﻓﺘﺔ ﻟﻠﻨّﻈﺮ ،وﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﺗﻤﻴﺰت
ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮﻳﺔ واﻟﺪﻻﻻت اﻟّﺘﻲ ﻳﺮﺳﺨﻬﺎ اﻟﻮﺻﻒ ،ﻣﺴﺘﻌﻴﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﺪث ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ؛ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻤﺎد
اﻟﻨّﺺ وﻣﺎدﺗﻪ.
وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪن واﻟﺒﻠﺪات واﻟﻘﻔﺎر واﻟﻄّﺮق واﻟﺸﺨﻮص ﻓﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻳﺤﻀﺮ
اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻨّﺺ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﺮاﻓﻘًﺎ اﻟﺤﺪث واﻟﺤﻮار  -إن وﺟﺪ  -ﻣﻤﺘﺰﺟﺎ
ﺑﻬﻤﺎ؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ ﻋﻨﺪه ﻫﻮ ﻋﻴﻦ اﻟﺤﺪث.
إن اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻳﻌﺒﺮ ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة واﻟﺤﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺪث؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﺎول ﻟﻠﻨّﺺ ذاﺗﻪ ،ﻷﻧّﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﻘﺮأ ﻧﺪرك دﻻﻻت اﻟﻨّﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟّﺘﻲ ﻳﺴﻬﻞ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺨﻴﻠﻬﺎ ،وﻗﺪ رﺳﻤﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﺪﻗّﺔ واﺿﺤﺔ.
وﺣﻔﻞ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺑﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻤﻜﺎن ،وﻫﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻀﻠﺔ وﻻ ﻋﺒﺜﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺪلّ ﻋﻠﻰ ﺑ ّ
ﺚ
ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺤﺒﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻜﺎن أو ﻧﺎﻓﺮة ﻣﻨﻪ ،وﻛﻞّ ﺻﻮرة رﺳﻤﻬﺎ ﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺘّﺠﺎﻧﺲ واﻟﻮﺣﺪة
ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻟﻜﻠّﻲ؛ ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن اﻟّﺬي رﺻﺪه ﻣﻨﻄﻠﻘًﺎ ﻣﻦ وﻋﻲ ﺗﺎم ّﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﻘﺎء ﺟﺰﺋﻴﺎت
اﻟﻤﻜﺎن واﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺪداﺗﻪ؛ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮص اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎء واﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،اﻟّﺘﻲ ﺗﺴﻨﺢ ﻟﺨﻴﺎل اﻟﻘﺎرئ
ﺑﺎﻟﺘّﺪﺧّﻞ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ اﻟﺼﻮرة ،ﻓﻮﺻﻒ اﻟﻤﺴﺠﺪ  -ﻣﺜﻼً – ﻳﺤﺎول أن ﻳﺤﻴﻄﻪ ﺑﻤﺴﺤﺔ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎن وﻇﻼل
اﻟﺰﻫﺪ ،وﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟﻬﺪوء ،وﻳﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻨﺎء وﻣﺎدﺗﻪ واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﻤﻠﺤﻘﺎﺗﻪ.
ورﺑﻂ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻜﺮﻧﻔﺎﻟﻲ  -ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ  -ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﻲ
داﺧﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻐﻨﻰ واﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ،واﻟﻤﺆﻧﺲ واﻟﻤﻮﺣﺶ،
واﻟﺒﺨﻞ واﻟﻜﺮم  .(...أﻣﺎ زﻣﺎﻧﻴﺎ ﻳﺮﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘّﺴﻢ ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻜﺮﻧﻔﺎﻟﻲ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻤﻘﻮﻣﺎت؛ ﻣﺜﻞ :اﻟﻐﺮاﺑﺔ ،واﻻرﺗﺠﺎل ،واﻻﺣﺘﻔﺎل،
واﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ،واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ؛ وﻟﺬا ﻓﺈن إﻓﺼﺎﺣﻪ ﻳﺄﺧﺬه ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻄﺮﻗﻪ
ﺳﺎﺧﺮا ﻧﺎﻗﺪا أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ،ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺘّﻬﻜّ ﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﺪاه .وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺨﺒﺮﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻘﺎﺿﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻗﺘّﻮرﻳﺔ ،وﻳﺬﻛﺮ ﻗﺼﺔ ﺿﻴﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ دﺟﺎﺟﺔ ﻣﺪاﻋﺒﺎ ،وﻣﺼﻮرا ذﻟﻚ اﻟﻤﺸﻬﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ) " :(33واﻟﺒﺸﻴﺮ
ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻘﺪوﻣﻬﺎ ﻳﺒﺘﺪر ،ﻳﺰﻓﱡﻮﻧﻬﺎ ﻛﺎﻟﻌﺮوس ﻓﻮق اﻟﺮؤوس ،ﻓﻤﻦ ﻗﺎﺋﻞ أُﻣﻬﺎ اﻟﺒﺠﺎﺑﻴﺔ ،وﻗﺎﺋﻞ أﺧﻮﻫﺎ
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

اﻟﺨﺼﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻀﺮة اﻟﻌﻠﻴﺔ ،وأدﻧﻮا ﻣﺮﺑﻄَﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺮب ﻋﻨﺪ ﺻﻼة اﻟﻤﻐﺮب ،وأﻟﺤﻮا ﻓﻲ
اﻟﺴﺆال ،وﺗﺸﻄﱠﻄﻮا ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻨﱠﻮال .ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺑﻨﻲ اﻟﻠّﻜﻴﻌﺔ ،وﻟﻮ ﺟﺌﺘﻢ ﺑﺒﺎزي ﺑﻤﺎذا ﻛﻨﺖ أُﺟﺎزي،
ﻓﺎﻧﺼﺮﻓﻮا وﻣﺎ ﻛﺎدوا ﻳﻔﻌﻠﻮن ،وأﻗﺒﻞَ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻳﺘﻼوﻣﻮن ،ﺣﺘّﻰ إذا ﺳﻠّﺖ ﻟﺬُﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺪى،
وﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﻤﺪى ،ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ ﻗﻮم ،ﻇﻔﺮﺗﻢ ﺑﻘُﺮة اﻟﻌﻴﻦ ،وأﺑﺸﺮوا ﺑﺎﻗﺘﺮاب اﻟﻠّﻘﺎء ،ﻓﻘﺪ ذُﺑﺤﺖْ ﻟﻜﻢ
ﻏﺮاب اﻟﺒﻴﻦ".
اﻟﻠّﻐﺔ
ﻳﻼﺣﻆ أن اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ اﺗّﺴﻌﺖ ﻟﺘﺆﻃّﺮ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ؛ إذ أﺻﺒﺤﺖ "ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﺣﺘّﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨّﺺ ،أي ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨّﻤﺬﺟﺔ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺼﺮف ،ﻓﺈذا ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﺪاﻟﺔ ﻣﺜﻞ "ﻓﻮﻗﻊ اﻟﻨّﻔﻴﺮ ،وﺗﺴﺎﺑﻖ
إﻟﻰ ﻟﻘﺎﺋﻨﺎ اﻟﺠﻢ اﻟﻐﻔﻴﺮ ،"و"ﺧﺮج أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪة واﻟﻌﺘﻴﺪ؛ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎل ﺑﻘﺪوم اﻟﺴﻠﻄﺎن ،واﺻﻄﻒ اﻟﻨّﺎس
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﻄّﺮﻳﻖ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻣﺘﻄﻮا ﺧﻴﻮﻟﻬﻢ ،وﻣﻨﻬﻢ راﺟﻞٌ ،وﻟﻢ ﻳﺘﺨﻠّﻒ أﺣﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر ،وﻗﺪ
ﺣﻀﺮ ﻗﺎﺿﻴﻬﺎ" ﻧﺠﺪ أن ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟَﺒﻨﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻧﻤﺎذج
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ ،ﻓﺘﻜﺘﺴﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ "ﻗﻴﻢ  -ﻏﻴﺮ
ﻗﻴﻢ" ،أو "اﻷﻗﺮﺑﻮن  -اﻷﻏﺮاب" ،ووﻓﻘًﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻣﻦ اﻟﻈّﻮاﻫﺮ
واﻟﺤﺎﻻت أو اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ،ﺗﻘﻮم ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ
اﻟﻌﺎدﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻻّﺗﺼﺎل واﻟﻤﺴﺎﻓﺔ.
إن اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟّﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻪ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘّﻤﺜﻴﻠﻲ
اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ ﻟﻠﺒﺼﺮﻳﺎت ،اﻟّﺘﻲ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎﻫﺪة اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﺠﺮدة ،ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ اﻟﻜﻠﻲ ﻳﻮﺣﻲ ﻟﻨﺎ
ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت اﻟّﺘﻲ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﺮورة ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻴﻨﺎ ،ﻓﺘﻄﺮق اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻜﻮﻧﻲ ﻋﺒﺮ ﻇـﻮاﻫﺮه
وﻣﻮﺟﻮداﺗـﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺲ ،وﺳﻤﺎء ،وﻧﺠﻮم ،وإﻧﺴﺎن وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﻓﻤﻨﺤﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ودﻻﻟﺔ ﺑﻠﻐﺔ ﻧﺎﻃﻘﺔ
ﻣﻌﺒﺮة وﻣﺤﺪدة" ،إن ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء واﻷﻣﻜﻨﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ،ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﻟﻐﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ
ﺧﺎص وﻣﻤﻴﺰ ﻛﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻬﺎ ،أي أﻧّﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠّﺐ ﻟﻐﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺻﻔﻴﺔ".
دﻻﻟﺔ اﻟﻠّﻮن
إن اﻷﻣﻜﻨﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺴﻤﺎت واﻷﻟﻮان واﻟﻀﻮء وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺳﻤﺎء ،وﻏﻴﻮم،
وﺳﺤﺎب ،وﻣﻄﺮ ،وﻋﻨﺼﺮ ﺑﺸﺮي .ﺛﻢ ﺗﺘﺸﻜّﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ رﺣﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ
ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻼً ﻓﺴﻴﺤﺎ ،أو ﻫﻀﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،أو ﺟﺒﺎﻻً وﻋﺮة ،أو ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺴﻴﺤﺔ ،ﻋﺎﻣﺮة
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ،واﻟﻤﺪارس ،وﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻌﻤﺮان .وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﺋﺴﺎ ،أﺻﺎب اﻟﺨﺮاب ﺑﻌﺾ
ﻣﻈﺎﻫﺮه ،وﻫﻜﺬا.
وﺗُﺴﻬﻢ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﺎم اﻟﺼﻮرة؛ ﻓﺄﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﺑﺴﺤﺎﺑﻬﺎ وﻏﻴﻮﻣﻬﺎ
وﻣﻄﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ رﺑﻂ ﺑﻴﻦ واﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎء واﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض ،ﻓﺎﻟﻐﻴﻮم ﻣﻠﺒﺪة ،أﺧﻔﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ،
وﻟﻢ ﺗﻌﺮف اﻷوﻗﺎت ،وﻏﺰارة اﻷﻣﻄﺎر ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻷرض زﻟﻘﺔ رﻃﺒﺔ ،اﻟﻤﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺸﻘّﺔ
واﺿﺤﺔ.
إن اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺟﻠﺐ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻤﺎء ﻓﻲ ﺻﻮره؛ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺜﻴﺮةً وﺣﺎﻓﺰة ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮ اﻟﺮﺣﻠﺔ ،ﻓﻔﻲ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻮ ر ﻣﻦ اﻟﺴﺤﺎب واﻟﻀﺒﺎب واﻟﻤﻄﺮ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻷﻟﻮان واﻷﺷﻜﺎل اﻟّﺘﻲ ﺗﺸﻜّﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ
اﻟﻠّﻮﺣﺔ أو اﻟﻤﺸﻬﺪ ،ﺛﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻷﻓﻴﺢ اﻟﻔﺴﻴﺢ ،أو اﻟﺠﺒﻞ اﻟﻮﻋﺮ ،أو
اﻟﻄّﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻘﺔ ،واﻟﻤﺰاﻟﻖ اﻟﺨﻄﺮة ،ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻠﻠﻚ اﻟﺼﻮر واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ،ﺛﻢ اﺧﺘﺎر أﻟﻮان ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ،
واﺳﺘﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ واﻗﻌﻪ ،وﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻄّ ﺒﻴﻌﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺴﺘﺤﺪث ،ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻨّﺺ اﻟﺘّﻔﺮد
واﻟﻐﺮاﺑﺔ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺘﻮاﻓﻖ ﺗﺎم ﻣﻊ اﻟﻨّﺺ؛ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﺿﺪة ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ رؤﻳﺘﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻜﺎن.
واﻟﺪﻻﻻت اّ ﻟﺘﻲ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﻘﺎرب رؤﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎن ،ﻓﺘﺮﻛﻴﺐ اﻷﻟﻮان ﻳﻨﺴﺠﻢ وﻧﻈﺮﺗﻪ
إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻟﻴﻒ أو اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﻌﺎدي؛ ﻓﺄﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ – ﻣﺜﻼً  -ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ وﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺗﺮﺳﻢ ﻇﻼل
اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ،وﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻋﻤﻘﻬﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ،وﺗﻨﻮع ﺻﻮرﺗﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﺎدة
اﻟﻠّﻮن ،وﺑﻴﺎن اﻟﺸﻜﻞ.
وﺟﻌﻞ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺣﻠﻮل اﻟﻈّﻼم ﻣﺎدة ﻟﺼﻮرﺗﻴﻦ :ﺻﻮرة اﻟﻠّﻴﻞ ﻓُﺴﺤﺔ ﻟﻠﺴﻤﺮ واﻟﺴﻬﺮ
واﻷﻧﺲ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﻟﻠّﻴﻞ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ أﺧﺮى ،ﺻﻮرة ﻣﻌﺘﻤﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻳﺮﺟﻰ زواﻟﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻳﺨﻀﻊ
اﻟﻠّﻴﻞ ﻟﻨﻤﻄﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
وﺻﻮر اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟّﺘﻲ ﻧﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻧﻈﺮﺗﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻞ أﻟﻮاﻧًﺎ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ذوﻗﻪ ،وﻧﻈﺮ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺮاه أو ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﺗُﺠﺎﻫﻪ؛
ﻓﻤﺎد ة اﻟﻤﻄﺮ ﻫﻲ ذاﺗﻬﺎ ،ﻏﻴﺮ أﻧّﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺗﻜﻮن أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺨﻴﺮ ،وﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻜﺎﻧﻲ آﺧﺮ ﺗﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻻﻧﻘﺒﺎض واﻟﻌﻘﺎب.
إن اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﺳﺨّﺮ اﻟﻠّﻮن واﻟﻤﺎدة واﻟﻀﻮء ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﺻﻮره ورﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه؛ ﻷن اﻟﻠّﻮن
واﻟﻤﺎدة ﻳﺆﻃّﺮان اﻟﻤﻜﺎن ،وﻳﺮﺳﻤﺎن ﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟﻜﻠّﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻀﻮء واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻠْﻤﺢ اﻟﻴﻪ
ﺗﺠﺪد اﻟﺤﻴﺎة وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ .إن ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ أداة ﻃﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﺚّ اﻟﺪﻻﻻت ورﺳﻢ
اﻟﺼﻮر؛ ﻣﺎ ﻣﻨﺢ اﻟﻨّﺼﻮص ﺗﺠﺎﻧﺴﻬﺎ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎرئ.
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
ﺗﺮﺑﻊ اﻟﻤﻜﺎن اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺮم اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨّﺼﻲ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،وﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻫﺬا
اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ اﻟّﺬي ﺗﻢ ﺑﻴﻦ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ وﻫﺬا اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي اﺣﺘﻀﻨﺘﻪ ،واﻣﺘﺎز ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻﻓﺘﺔ ،ﺗﻌﺪدت
ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ،واﺧﺘﻠﻔﺖ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ،وﻟﻢ ﻳﺄتِ ﻋﺎرﺿﺎ ﻓﻲ ﺛﻨﺎﻳﺎ ﻧﺜﺮه.
وﺗﻤﺎﻫﺖ ﺻﻮر اﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ آﺧﺮ ،وﻗﺪ أﻟﻘﺖ ﻫﺬه
اﻟﺘّﺤﻮ ﻻت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻮر اﻟﻤﻜﺎن ،وﺑﺪت ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘّﺤﻮل،
ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن ﻋﻨﺪ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻄّﺒﻴﻌﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﻟﻴﺼﻮر ﻛﻞّ ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻪ ﻓﻲ
ﻛﻞّ ﻣﻜﺎن ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻪ.
ووﻇّﻒ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ اﺧﺘﻴﺎراﺗﻪ اﻟﻠّﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﻪ؛ ﻹﻳﺼﺎل ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻜﺎن ،أو
إﻇﻬﺎر اﻟﺠﻔﺎء ﻟﻪ ،ﻓﺠﺎء اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺒﺮزا ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن )اﻷﻟﻴﻒ /اﻟﻤﻌﺎدي ،واﻵﻧﻲ واﻟﺘّﺎرﻳﺨﻲ،
واﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ،واﻟﻄﺒﻴﻌﻲ /اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ(؛ وﺣﺸﺪت ﻟﻬﺬه اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺠﺴﺪ اﻟﻠّﻐﺔ
اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ أﺑﻌﺎد اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ.
وارﺗﻜﺰ وﺻﻔﻪ ﻟﻠﻤﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺲ اﻟﺒﺼﺮي؛ إذ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺑﺼﻮرة ﻓﻨّﻴﺔ ،ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻖ
واﻟﺘّﺠﺪﻳﺪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،إﻻّ أﻧّﻪ ﻗﺪم ﺗﻠﻚ ﺻﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺟﻤﻴﻞ ،ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ،
وﺗﺘﻼﺣﻖ اﻟﺼﻮر ،وﺗﺘﺪرج اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ.
وﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ درﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻠّﻢ اﻟﺼﺎﻋﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﺠﻠّﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ﺑﺼﻮرة
ﻋﺎﻣﺔ ،وﻟﻌﻠّﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن.
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ﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐﻄ ﻴ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
َ " ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ

Manifestations of the place in the “Khatrat Al-Taif in AlShita’a and Al-Saif Journey” by Lisan Al-Deen Bin AlKhateeb
Ajmal ALtwaiqat, Director of Educational and Technical Affairs at the
Ministry of Education.
Abstract
The research hilights the place in “Al-Shita’a and Al-Saif” journey for Lisan AlDeen Bin Al-Khateeb. The study attempts to justify the manifestation of place in AlKhateeb’s jounrney. Moreover, the article focuses on the place through dealing with the
idea of belonging to the Andalusian place as well as on Lisan Al-Deen Bin Al-Khateeb’s
interest in Travel Literature.
Furthermore, the research highlights Al-Khateeb’s spatial awareness in producing
spatial symbols and embodying them in his journey as place plays an important role in
his literature which consists of a collection of stories that contributes to depict historical
portraits to his readers.
The research describes the nature of the place, the journey’s stages, and the
dominant traditions of those people whom he visited in his journeys. The article
demonstrates that Al-Khateeb was interested in recording geographical information in
the new areas and representing history in a realistic way. He narrates stories about real
people and presents these people in a literary text to show the beauty of place, as an
important element in his literary texts.

Keywords: Manifestations of the place, Khatrat Al-Taif in Al-Shita’a and AlSaif Journey, Lisan Al-Deen Bin Al-Khateeb.
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

اﻟﻬﻮاﻣﺶ:
) (1ﺣﻤﺪاوي ،ﺟﻤﻴﻞ ﻋﻤﺮو :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دار أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﺸﺮق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2016 ،م ،ص.160
ﻄﻴﻒ،
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
) (2ا ْﻧﻈُ ﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺴﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ :ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐَ :
رﺣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر اﻟﻌﺒﺎدي ،(ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺧﺘِﻴﺎر ﻓﻲ ذِﻛْﺮ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2003،م ،ص ،15وﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ :ﻣِﻌﻴﺎر اﻻ ْ
اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﺪِﻳﺎر) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل ﺷﺒﺎﻧﺔ( ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،
2002م ،ص ،3وﻋﺒﺎس ،إﺣﺴﺎن :ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ :ﻋﺼﺮ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻤﺮاﺑﻄﻴﻦ ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺮوت،
دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ1985 ،م ،ص  ،307وﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺼﺮ اﻟﺪول
واﻹﻣﺎرات :اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1994 ،م ،ص ،530 ،520وﻋﻼوﻧﺔ ،ﺷﺮﻳﻒ:
اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻬﺠﺮي ،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ،داﺋﺮة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2008 ،م ،ص.55
) (3ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ،روﻣﺎن أوﺳﻴﺒﻮﻓﻴﺘﺶ :ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1988 ،م ،ص.31
) (4ﻧﺠﻤﻲ ،ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ :ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎء ،اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء،
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ2000 ،م ،ص.32
) (5ﺑﺎﺷﻼر ،ﺟﺎﺳﺘﻮن ،ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ص.12
) (6اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.12
) (7ﺟﺮﻳﻴﻪ ،آﻻن روب ،ﻧﺤﻮ رواﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ) ،(2008ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار
اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ1998 ،م ،ص.11
) (8اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ص.11
) (9ﺑﺨﺘﻴﻦ ،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ،أﺷﻜﺎل اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ص.12
) (10ﻳﻮري ،ﻟﻮﺗﻤﺎن ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ وﻓﻴﺘﺶ )1993م( ،ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻨﻲ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ ،ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب
ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1988 ،م ،ص.65
) (11اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.65
ﻄﻴﻒ ،ص.49
ﺧﻄْﺮة اﻟ َ
) (12ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐَ ،
) (13اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.50
) (14ﺑﺨﺘﻴﻦ ،أﺷﻜﺎل اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ص.220
) (15اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.40
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

ﻖ ا ﱠﻟﺬِﻳ ﻦ ﻣِ ﻦ دوﻧِﻪِ ،ﺑﻞ اﻟﻈﱠﺎﻟِﻤﻮ ن ﻓِﻲ ﺿﻼ ل
ﻖ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻓﺄَروﻧِﻲ ﻣﺎذَا ﺧَﻠَ 
ﺧ ْﻠ 
) (16اﻟﻨﺺ ﻣﻘﺘﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن)" ،ﻫﺬَا َ
ﻣﺒﻴﻦ (ﺳﻮرة ﻟﻘﻤﺎن اﻵﻳﺔ ).(11
ﻄﻴﻒ ،ص.41
ﺧﻄْﺮة اﻟ َ
) (17ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐَ ،
ﻄﻴﻒ ،ص.51،50
ﺧﻄْﺮة اﻟ َ
) (18ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐَ ،
ﻄﻴﻒ ،ص.34،33
ﺧﻄْﺮة اﻟ َ
) (19ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐَ ،
) (20ﺑﺨﺘﻴﻦ ،أﺷﻜﺎل اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ص.36
) (21اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.52
) (22اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.48 ،47
) (23ﺑﺎﺷﻼر ،ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻟﻮي :ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1984 ،م ،ص.10
) (24ﺑﺎﺷﻼر ،ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻟﻮي )1962م( ،ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ،ص.8
) (25اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.10
) (26اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.11
) (27اﻧﻈﺮ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻨﺎﺷﺮ دار ﻋﻴﻮن اﻟﻤﻘﺎﻻت ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار
ﻗﺮﻃﺒﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء1988،م ،ص.23
ﻄﻴﻒ ،ص.45
) (28ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﺧَﻄْﺮة اﻟ َ
) (29اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.50
) (30اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.50 ،49
) (31ﺑﺨﺘﻴﻦ ،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ :أﺷﻜﺎل اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ1990 ،م ،ص.220
) (32اﻟﺴﺎوري ،ﺑﻮﺷﻌﻴﺐ :اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﻨﺴﻖ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺣﻠﻲ ،رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﻓﻀﻼن ﻧﻤﻮذﺟﺎ،
اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2007 ،م ،ص.203
ﻄﻴﻒ ،ص.42
ﺧﻄْﺮة اﻟ َ
) (33ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐَ ،
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اﻟﻄﻮﻳﻘﺎت

اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﺑﺎﺷﻼر ،ﻏﺎﺳﺘﻮن ﻟﻮي :ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1984 ،م.
ﺟﺒﺮان ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد :ﻓﻨﻮن اﻟﻨﺜﺮ اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ آﺛﺎر ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ :اﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ
واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ ،ﺑﻨﻐﺎزي ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2004 ،م.
ﺑﺨﺘﻴﻦ ،ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ :أﺷﻜﺎل اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ1990 ،م.
ﺟﺮﻳﻴﻪ ،آﻻن روب :ﻧﺤﻮ رواﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻄﻔﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1998 ،م.
ﺣﻤﺪاوي ،ﺟﻤﻴﻞ ﻋﻤﺮو :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺸﻜﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻷدب واﻟﻨﻘﺪ ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،دار
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2016 ،م.
اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ :ﺧَﻄْﺮة اﻟﻄﱠﻴﻒ ،رﺣﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب واﻷﻧﺪﻟﺲ) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ أﺣﻤﺪ ﻣﺨﺘﺎر
اﻟﻌﺒﺎدي ،(ﻟﺒﻨﺎن ،ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2003 ،م.
اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ :ﻣِﻌﻴﺎر اﻻﺧْﺘِﻴﺎر ﻓﻲ ذِﻛْﺮ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﺪِﻳﺎر) ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻤﺎل
ﺷﺒﺎﻧﺔ( ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2002 ،م.
أﺑﻮ رﻛﺐ ،ﺳﻌﺎد ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ واﻷﻧﺪﻟﺴﻴﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻬﺠﺮي ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ2010 ،م.
اﻟﺰﻫﺮاﻧﻲ ،ﻋﺎﺋﺸﺔ :ﺧﻄﺮة اﻟﻄﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ دراﺳﺔ
ﻧﺼﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ2015 ،م.
اﻟﺴﺎوري ،ﺑﻮﺷﻌﻴﺐ :اﻟﺮﺣﻠﺔ واﻟﻨﺴﻖ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺣﻠﻲ ،رﺣﻠﺔ اﺑﻦ ﻓﻀﻼن
ﻧﻤﻮذﺟﺎً ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء :دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2007 ،م.
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ﻄ ﻴﻒ ﻓﻲ رﺣﻠﺔ اﻟﺸﺘﺎء واﻟﺼﻴﻒ" ﻟﻠﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺧﻄْﺮة اﻟ ﱠ
ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ " َ

اﻟﺴﺎﺋﺢ ،اﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ :ﻣﻨﻮﻋﺎت اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ﻣﻨﺸﻮرات وزارة اﻷوﻗﺎف واﻟﺸﺆون
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ1978 ،م.
ﺿﻴﻒ ،ﺷﻮﻗﻲ :ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺼﺮ اﻟﺪول واﻹﻣﺎرات :اﻷﻧﺪﻟﺲ ،ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1994 ،م.
ﻋﺒﺎس ،إﺣﺴﺎن :ﺗﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ :ﻋﺼﺮ اﻟﻄﻮاﺋﻒ واﻟﻤﺮاﺑﻄﻴﻦ ،ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻴﺮوت ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ1985 ،م.
ﻋﻼوﻧﺔ ،ﺷﺮﻳﻒ :اﻟﻤﻘﺎﻣﺎت اﻷﻧﺪﻟﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺣﺘﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻬﺠﺮي ،اﻷردن،
ﻋﻤﺎن ،داﺋﺮة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2008 ،م.
ﻟﻮﺗﻤﺎن ،ﻳﻮري ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻠﻮ ﻓﻴﺘﺶ :ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻔﻨﻲ ،ﺿﻤﻦ ﻛﺘﺎب ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺳﻴﺰا
ﻗﺎﺳﻢ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻨﺎﺷﺮ دار ﻋﻴﻮن اﻟﻤﻘﺎﻻت ،ﻣﻄﺒﻌﺔ دار
ﻗﺮﻃﺒﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1988 ،م.
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ :ﺟﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻜﺎن ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻨﺎﺷﺮ دار ﻋﻴﻮن اﻟﻤﻘﺎﻻت،
ﻣﻄﺒﻌﺔ دار ﻗﺮﻃﺒﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ1988 ،م.
ﻣﺤﻔﻮظ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ :وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،دﻣﺸﻖ ،اﻟﻨﺎﻳﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ.2014 ،
ﻧﺠﻤﻲ ،ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ :ﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﻔﻀﺎء ،اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ واﻟﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻐﺮب ،اﻟﺪار
اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ2000 ،م.
اﻟﻬﺮوط ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﻴﻢ :اﻟﻨﺜﺮ اﻟﻔﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻟﺴﺎن اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ ،اﻷردن ،ﻋﻤﺎن ،دار ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ2013 ،م.
ﻳﺎﻛﺒﺴﻮن ،روﻣﺎن أوﺳﻴﺒﻮﻓﻴﺘﺶ :ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﻟﻲ وﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن ،دار ﺗﻮﺑﻘﺎل
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ1988 ،م.
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